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Developing global competency is now an urgent issue in universities in Japan. This study aims to 
implement a survey on students of the business related subjects in our university using BEVI（The 
Beliefs, Events, and Values Inventory）that is widely used in the measurement of global 
competency. This paper starts with an overview and procedure description of BEVI, which is 
followed by an investigation of how students understand themselves, as well as how that related to 
others and the world. As a result, higher scores were found when compared with the average values 
of scale of the introspective and self-complexity accepting self-awareness, along with the scale of 
physical resonance corresponding to the body, while a much lower scales when compared with the 
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average values of needs closure, socioemotional convergence, and religious traditionalism.
The scores of meaning quest and religious traditionalism are also lower when compared with other 
university. Based on the results, the paper suggests the further education of global competency for a 
women’s university.
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本調査の対象者は 2つの授業の受講者 99名である。1つ目は 2020年前期に秘書概論 Aの
受講 58名（学年：2年次 38名、3年次 17名、4年次 3名。学部専攻：英語学科 38名、日本
語日本文化学科 13名、総合文芸学科 3名、都市生活学科 3名、心理学科 1名）であった。2
つ目は 2020年前期にバイリンガルオフィスワーク A の受講者 41名（学年：3年次 38名、4
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ること、回答は任意であり、協力しないことでの不利益は一切生じないことを明記した。
分析は BEVIの管理者画面から、各授業の対象者を合算して 1つのグループとし、全体の
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たことを示している。これは、昨今の日常的な異文化理解に関する取り組みの成果の一つと




























以下では Decile Profile を基準とした解釈を示す。Aggregate Profileは各スケールの平均値に
よりグループの特徴を描き出すのに対し、Decile Profileは各スケールのグループ内の分布を





岩田 英以子 本学におけるビジネス系科目受講者への BEVIの実施について 9
値の高いセルは分布のピークを示し、濃淡の少ないスケールは、対象者の結果が平坦に分布
していることを示す。




Decile6から Decile10までに 94％の回答者が該当し、Decile5は 4%、Decile4は 1%と、多数
が Decile6以上に位置していた。
それに対し、スケール 7の基本的な決定論では、最も頻度の高い範囲が Decile10の 17％で
はあったが、次に多かったのが Decile6の 14％、Decile9の 13％、Decile3と 5の 12％と僅差
で続き、散らばっていることが分かった。さらに、Aggregate Profileで低い値を示したスケー

















広島大学の調査は 2020年 5月に、大学 1年生全体に対して実施された。協力者の総数とし
ては、男性 733名、女性 688名、計 1,421名であった（Figure 3）。
Figure 2　対象者全体の Decile Profile
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N=1,421

































































Figure 4　広島大学のジェンダー的伝統主義の男女別 Aggregate Profile
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